Global scale sound speed field analysis by the ARGO data by 土屋, 利雄 et al.
 第 23回海洋工学シンポジウム 平成 24年 8月 2, 3日 The 23rd Ocean Engineering Symposium, August 2-3, 2012 






土屋 利雄 海洋研究開発機構 
日吉 善久 海洋研究開発機構 
 
Global scale sound speed field analysis by the ARGO data  
 
Toshio Tsuchiya JAMSTEC 
E-mail: tutiyat@jamstec.go.,jp 
Yoshihisa Hiyoshi JAMSTEC 
 
Abstract 
The ARGO system is observing a global marine environment change using about 3000-set automatic observation float developed to all the 
oceans. In this research, the sound speed profile was calculated from the temperature and salinity of 109 sets of ARGO float. And the contour 
map of the sound channel axis in the northwestern Pacific Ocean was expressed. Moreover, detection of the sounds speed change event 





































布図を作成した。 Fig.1 ARGOフロートによる観測 1) 






この図では，2010 年 8月 29日～同 9月 4日で得られた 109
台のアルゴフロートからの水温・塩分・深度データを公開サ
イト 4)から緯度・経度とともにnetCDF形式でダウンロードし，


























 Fig.5 に観測値の水深 2000m までの平均値（①水温，②塩
分，③音速）の分布図を示す。これらのコンターマップにお















































































Fig.9 に 3/11 頃に震源域に最も近い海域を通過していた
#29401004の航跡図を示す。この図のように，3/11の前後（3/9
～3/19）での移動距離は 50NM 程度であるが、Fig.10 のよう
に 300m 以浅での音速プロファイル大きく変動していること
が見て取れる。一方、Fig.11 のように震源域から南東に


























きない。一方，#2901004 では，3/11 から数日後に水深 200m
では，約 20m/sの音速上昇が,水深 1000mでは，約 1m/sの上
昇が見られる。しかし， #2900935においては，#2900931と
Fig.14 水深 300mにおける音速の日変化 
（2011/3/11=0day） 
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Fig.16 #2901004の各深度の水温日時変化 
Fig.17 #2901004の各深度の塩分日時変化 
Fig.18 #2901004の平均音速の日変化 
